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Introduction : Animal Studiesand 
Guillaume de Palerne
Sarah Kay and Peggy McCracken
1 The inter-continental academic currents that keep medieval studies on the move have
for some years been coursing in a direction known as animal studies. Like related and





Haraway,  her  simple  question  effectively  straddling  the  gulf  between  pet-ownership
and metaphysics.1 “Who am I to feel embarrassed when my cat sees me naked?”, asks
Derrida,  her  presence  in  his  bathroom  precipitating  reflection  on  how  humans  have
throughout history sacrificed other animals to the myth of their own exclusivity.2 




action  against   the   treatment  of  experimental  animals   in   laboratories.  Haraway,   for
example,  weaves   delightedly   between   zoology   or   animal   ecology   and   continental
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produced  widespread   and   enthusiastic   involvement,   perhaps   because   the   broadly
cultural   approach   of   animal   studies   is   so   congenial   to   medievalists.   While   our
opportunities  for  experimental  zoology  are  circumscribed  at  best,  medievalists  have
tended  not  to  demarcate   literature,   in  the  sense  of   imaginative  writing,  from  other
kinds of texts and so we are already primed to work between disciplines. It comes as no
shock   to  us   to   read   in  harness  with  one  another   romances,  encyclopedias,  bas  de
page,natural philosophy, hunting manuals, heraldry treatises, histories of menageries,
costume, or farming, and the many other sources that can help us know about animal
life   in   the  Middle  Ages:  about  how  humans   thought  of  animals  and,  equally,  how
animals may have thought of us. The figure of Nature in Jean de Meun’s continuation of
the Roman de la rose has already anticipated this latter question. Commenting on the
claim  that  humans  alone  within  the  animal  kingdom  have  the  power  of  speech,  she
speculates that if the beasts were only able to talk and so achieve self-knowledge they
would  band  together  and  destroy  humanity  for  having  exploited  them  so  ruthlessly:
“Tuit vorroient homme estrangler”.11 




Renart  mimic   the   animals  which   actually  were  put   on   trial   in  medieval   courts.12






one  hand,  medieval  philosophy   is  obdurate   in  denying  that  substances  can  change,
except miraculously as is the case of the Eucharist.15 On the other, tales of interspecies
transformation   are  ubiquitous   in   the  Middle  Ages.  Do   they   challenge   the  official
ontology of the changelessness of species?16 Are they more akin to dreams?17 Or do they





W.  Bynum  has   identified   as   the   “werewolf   renaissance   of   the   twelfth   century”19
manifested in a group of werewolf tales which includes the lais Bisclavret and Mélion,
and the anonymous Latin Arthur and Gorlagon. It is in this context that the romance of
Guillaume  de  Palerne,   recently   re-edited,   has   gained   new   scholarly   attention.   The
romance was worked into prose in the sixteenth-century and first edited in 1876, but
then   largely  forgotten,  until   interest   in   it  was  revived   in  no  small  part  by  scholars
working in critical animal studies.20 Just as, from the 1990s, the hitherto little studied
Roman de Silence attracted important criticism inspired by feminist and gender studies,
so   too   this  Old   French  verse   romance  has  now   come   center   stage.  As  one   critic
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observes, “Guillaume de Palerne pose sur le rapport de l’homme à l’animal des questions
aussi  profondes  et  passionnantes  que  Le Roman de Silence sur  le  rapport  des  sexes.” 21
Questions about relationships between the human and the animal certainly do seem to
be posed in particularly urgent ways by this romance about a werewolf who comes to
the  aid  of  the  two  young   lovers,  Guillaume  and  Melior,  who  disguise  themselves  as
animals   to   flee   the  court  of  Melior’s   father,   the  Emperor  of  Rome.   In  Guillaume  de





of  the  werewolf.  Scholars  have  debated  whether  Guillaume de Palerne is  derived  from
one of the lais, or whether all these texts, including Arthur and Gorlagon, derive from
similar written or oral sources.23The figure of the werewolf provokes questions about
identity –   is  the  werewolf  a  man,  an  animal,  or  a  hybrid?  For  Bynum,  Guillaume de
Palerne  represents   the  wolf   skin   as   a   cover   and   insists   that   a  human   person   is







R.  Schiff  aligns  the  werewolf  and  the lovers  disguised  in  animal  skins  to  argue  that
Guillaume de Palerne, like its 14th-century English translation, William of Palerne, imagines
becoming   animal   as   a   ritual  passage   that   confirms   the   exceptional   status   of   the
aristocrat. However, the story also reveals the violence and, especially, the predation
on other classes on which such power and identity depend. Schiff reads representations
of  peasants  and  workers  alongside  affirmations  of  aristocratic  privilege  in  the  story,
and  suggests  that  they  reveal  anxious  reaction  against  a  weakening  of   feudal  class
hierarchies caused by socio-economic mobility.26
9 Mobility certainly is a theme in the romance, most prominently in the disguised lovers’





advisor  Moysant,  who  may   represent   a   learned  Muslim,   or,   Lampert  proposes,   a




10 The animal-human hybrid characters in Guillaume de Palerne are eventually restored to
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curious  representation  of  human-animal  hybrids  offers   the  opportunity   to   imagine
what it is like to be an animal – both for the  romance’s characters and its audience.
Corbellari notes the “curiosité presque éthologique de la reine”, demonstrated in this
character’s  unexplained  decision   to  put  on  a  deer   skin   in  which   to  meet   the   two
disguised lovers who have turned up in her garden disguised as deer. 
11 If  animals  are  “good  to  think  with”,  as  Cl.  Lévi-Strauss  famously  asserted,  the  three
essays   in   this  cluster  show  how  Guillaume  de  Palerne’s  experiments   in   thinking   the
animal  alongside   the  human –  or  more   specifically   the  human   inside   the  animal –
contribute   to,   and   in   some   cases   radically   disturb,   some   fundamental   ways   of
conceptualizing human concerns. 
12 In “’Quel beste ceste piax acuevre’: Idyll and the Animal in Guillaume de Palerne’s Family
Romance”,   B.   Behrmann   engages  with   one   of   the   earliest   critical   treatments   of
Guillaume de Palerne, which associates it with the roman idyllique. Developing the theme
of  childhood,  especially  in  relation  to  the  paternal  function  as  it  is  represented  in  a
number of genres, Behrmann draws on Freud’s paper on the family romance to show
how  its  outlines  are  transformed  when  the  family  is  represented  as  semi-animal.  At
stake is the child’s experimentation not only with his identity but with identity as such
as a human category, since humanity is recognized as precariously sharing the same
terrain   as   non-human   animals.   In   particular,   Behrmann   shows,   the   werewolf’s
assumption of a fatherly relation to the young couple confounds the psychoanalytical








hailed  by  others.   Initially,  Miller   shows,   the   experiences  of   the   young  Guillaume
confirm the mechanism of hailing, since his nobility is recognizable to other nobles like
himself.  His   lack  of  known  paternity,  however,  means   that   this   recognition   lacks
symbolic  anchorage  and  cannot  be  rewarded  with  marriage.  The  scenes  where  he  is
disguised as a bear or a deer provoke a new phase of mutual (mis)recognition between
Guillaume and the werewolf, out of which the hero eventually produces a new symbolic
inscription of himself as the Knight of the Wolf. Through his exploits in that role his
membership of the Sicilian royal family is eventually recognized and he at last assumes
the place that was always already his.
14 The  paradox  whereby  the  prince  must  pass  through  animality  in  order  to  claim  his
sovereignty  is  the  central  concern  of  the  third  of  these  three  essays,  P. McCracken’s
“Skin and Sovereignty in Guillaume de Palerne”. McCracken focuses our attention on the
ambiguity  of  the  protagonists’  bodies.  When  the  young  lovers  are  clothed  in  animal
skins, their human hands stand out against the ground of the animal hide; when the
werewolf  tries  to  communicate  with  the  Sicilian  queen  and  his  Spanish   family,  his
attempts at meaningful gesture are at odds with his distinctively animal paws. In both
cases, McCracken shows, it is not just humanity that is here read alongside the animal,
but  human   rulership:  both  Alfonso   the  werewolf  and  Guillaume  de  Palerne   in  his
animal   disguises   (and   indeed   the   Sicilian   queen   in   her   doe   skin)   illustrate   the
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conjoining  of  the  two  extremes  of  “the  beast”  and  “the  sovereign”  that  formed  the
theme  of  Derrida’s   last  seminar;  they  dramatize  the  way  the  symbolic,  social  order
relies for its survival on what it excludes.
15 These essays collectively belong in the field of animal studies because they show that
animals  matter   in,   count   toward,   and   in   some  ways   render   unanswerable,   such
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